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aus anderen Floren- und . Faunengebieten etwa eingewanderte Ar
oa oder als naher der Eiszeit noch eine andere Organismenwelt
oder inzwiscben entstandene und sich im Daseinskam pfe erfolgrei
gegenwlirtig im Lande lebte.
behauptende Abarten einheimiscber Arten durch ihren Eintritt in
So wertvoll experimentelle biogeo~raphische und bioconotische
Gemeinschaft mehr oder minder weitgehende Abli.nderungen in'
dien sein werden, so angelegentlich sie an m0glichst verschiedenen
gegenseitigen Beziebungen der darin vereinigten Organismen herv
en in grol3eren oder kleineren Natnrschonstli.tten zu empfehlen,
rufen konnen. Man darf es z. B.· auf einem Moore nicbt erwart
geboten sind, um dnrch den Vergleieh mi~ gleieharti gen, , aber
wenn - man nicht in der Lage ist, die gleichen FeucbteverhAltni
ter genau bekannten menschlichen Einwirkungen stehendeo zu
wieder herzustelfen, wie sie durch den vormaligen Grundwassersta
tvollen Schliissen iiber deren WirJmngart und Wirkungweite zu
durch die von der damaligen OberOachengestalt abhangige Abwllsseru
gen, so ~ringend ist Vorsieht angebracht, sobald man sie zu
dureh die ortlicheu Luftstromungen, die Tau- und anderen Nied
ilssen auf vormals vorhanden gewesene ortliche Lebensgem~inschlagsbildun~en, welche etwa ebedem umschliel3ender und weitb'
ften verwerten mochte, znmal wenr, deren Charakter nicht dnrch
herrscbender Wald veranla13te, bedingt wurden.
a im Boden erhalten gebliebene ·Reste nachgepriift werdeo kann.
Ebenso .wenig darf man das Wiedererscheinen. genau dersel
Darauf, dal3 man nicht imstande war, alle BediQgungen so herurspriinglichen Grasflurart . in einei' Flul3niederung bedingunglos e
tellen, wie sie ein Pfl.anzenbestand an seinem natiirlichen Standwart en, wenn die Flul3stromung und die Oberfl.utungweise des betreffend
vorfindet, sind auch oft die MiGerfolge zuriickzufiihren, die man
Gelli.ndes durch Strom- und Deichbauten gegen friiher verlindert word
der kiinstlichen Erzeugung iind dem Versuohe dauerilder Erbaltung
sind, oder wenn es hinsichtlicb der Schlickfiihrung des ortlich
cher Bestli.nde nlcht a.Hein in Laboratorien und Gli.rten·, sondern
Schlickfalls und des Nll.hrstoffgehalts des Flul3wassers geschah. W
th da macht, wo es sich · um lang]ebige Nutzbestande irgendwelcher
Gelegenheit hat, in einer Stromniederung die Wirkung von Bohne
in der Land- und Forstwirtschaft handelt, namentlich aucb bei
bauten, von Durchstichen, von Gradlegungen des Flul3laufes oder
Bemiihungen um die Herstellung dauernder Wiesen und Weiden.
von Wehranlagen auf _benachbarte Pfl.anzenvereine der Ufer im L11.11 an darf demgemli.13nicht oboe weiteres erwarten, die ";iese des
von Jahren zu bAobachten, wird bestlitigen konnen, wie einschneiden
lltlern Straul3grases i_n genau derselben Zusammeiisetzung, wie wir
V erlindernngen sie in diesen hervorzurufen vermogen, sobald
in den Marsch.en an der mittlern Weser kennen Jernten, auch bei
namlich · die H!>he und Beweguog des Grundwassers oder des T
'cher Nutzurig und Behandlong in anderen Gegenden und anf'anderen
wasliers •abli.ndern. Auch wirtschaftliehe Verli.nderungen, die
enarten als Dauerbestand erzeugen ztt k0nnen. So spreehen die
Vegetation nicht unmittelbar beriihren, konnen dennoch die Gestaltu
nde an den von mir im ostlichen Deotschland untersuchten Standder Pflanzenvereine beeinflussen. So vermag die Einfiihrung ein
des mittlern Straul3grases dafiir, dal3 das deutsche Weidelgras
saehgemli.l3en, verlustlosen Behandlung des Stallmistes der Dung
nicht dieselbe Bedeutung fiir die nach jenem benaimte Grasflur
stli.tten in einer an einem Wasserlaufe gelegenen Ortschaft in d
wie in den Wesermarschen. Ja, es ist nicht einmal sicher, ob
Pfl.anzendecke weiter unterbalb befiodlicher Wisserwiesen auffalli
mittlere Stratll3gras dort im Wettbewerb mit anderen Grlisern auf
unwillkiirliche Verll.ndernngen zu bedirigen, indem s'ich die ihn
Dauer die gleiche Mengenbeteiligung an dam Bestande wird bezufl.iel3endeMenge von Diiogestoffen entspreehend verringert, wie u
pten konnen wie in diesem Marschgebiete, ob nieht vielmehr im
gekehrt allein das Bestehen von Ortschaften einen abll.ndernden Einfl
ufeder Zeit eine andere Grasart in den Mittelpunkt der Schwanknngen
auf die Wasser- und Uferlebenswelt unterhalb im Vergleich zu ein
Anzeiger der Ruhelage riicken witd, sobald . der Bestand seine
vom Mensch.en unberiibrten Vorzeit baben kann, auch wenn es si
giltige Gestalt angenommen hat. Auch das mul3 erst durch die
uni keine grobe Verschmutzung des Wassers und nicht nm die Au
ahrung festgestellt werden.
breitnng eingebiirgerter Fremdlinge wie der kanadischen Goldru
(Solidago canademia L.), der kleinbliitigen Aster (Aattr parvifl,orua Ne
n. a. m. handelt. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daG sich info!
der Verll.nderungen in der Bodenvernassuog, der Richtung 'nod
..'
sohwindigkeit des Hochwasserstromes sowie der Eisdrift anstelle ein
friiheren Grasflur ein ganz aoderer Pflaozenbestaod, ein · Rohricht, e
Von J . .D..Alfken in Bremen.
Weidicht oder ein Auwald ansiedelt, sobald man den betreffeoden 0
sich selbst iiberllil3t.
Ebenso . wenig lli.l3tsich erwarten, da8 in einem Gewli.sser,
~- 9-10 mm lang. Schwarz. Gesirht scbwarz, in der Mitte,
iibe-r einem wieder iiberfluteten Verlaodungmoore entstanden ist, a
· nders zwischen den Fiihlern gelblich behaart. Sehlli.fen ziemlieh
Synusien wieder in derselben Znsammensetzung erstehen, wie es
·t, gelblich, am unteren Augenran .de schwarz _beh~art, ~cheitel
einer Zeit war, als der Boden noch ganz ans unorganischen Erdart
falls gelblich, vorn_ schwarz behaart. Clypeus z1emhch we1tlaufig
besta.nd, ans der damals noch kalkreichen U mgebung'kalkreiches Was
grob punktiert, die Punkte vorn zu Runzeln zusammenfliel3end.
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Anhang der Oberlippe breit, vorn gerade abgestutzt. Stirn sehr dioht
und fein punktiert und 'aul3erdem mikroskopisch fein gerieft. 2. GeiGel•
glied der Fiihler lang, lll.nger als das 3 . und 4. zusammengenommen.
Augenstreifen samtsch warz. Thorax oben gelbbraun behaart, unten
Von Karl Viets, Bremen.
etwas heller . .Mesonottim matt, · sehr dicht und fein lederartig gerunzelt
(Mit 23 Abbildungen.)
und aul3erdem zersti:eut und fein punktiert. Schildchen schwack
glll.nzend, etwas starker und dichter po.nktiert. .Mittelfeld des Mittel•
segments v/Hlig glanzlos und ~ne Skulptur, Seitenfelder schwa
gllinzend mit zerstreuten, erhabenen Punkten besetzt. ' Hinterlei
Vor fast 4:Jahrzehnten veroffentlichte F. Koenike ein,, Verzeichschmal oval. ,2. und 3. Ring am Grunde und am Ende tief eingedriic~
nis ton im Harz gesammelten Hydrachniden", 1) in welchem als Ausso daB die Mitte stark gewMbU1ervortritt. Die glatten niedergedriickte
beute eines sommerlichen Streifzuges 28 Arten im Harz festgestellt
braunlichgelb, hinten weialich gefarbten Endrli.nder der 4 ersten Ringe warden. Seitdem ist, bis anf zwei kleine Ausnahmen, 2 ) meines Wissens
mit abstehenden,. ungleich langen, st.ro.ppigen, 11:el~lichbraunenHll.rchen nichts wieder iiber Harzer Wassermilben berichtet worden. Entsprechend
bekleidet, die dem Grunde entspringen. 1. Ring fein und zerstren\ der damaligen Ansicht, derzufolge die Hydracarinen kaltes Quellwasser
schief eingestochen punktiert.
2. und ?-~Ring auf. qer WOlbung dich nicht lieben sollten, wurden von Koenike die Harzbache nicht beriickaichtigt nod vorwiegend stehende Gewlisser, so z. B. die reichbewach:.---feilenartig, 4.Ring bis zum niedergedriiclrten Endrande ebenso punktiert
- Endfranse gelbbraun, am Ende etwas verdunkelt. Beine schwa
eenenalten Teiche bei Kloster .Michaelstein· bei Blankenburg unter111cht. Die Funde bestanden deshalb nnr in- Milben durchans eurySporen der Hinterschienen rostrot, Schienenbiirste und Innenseite d
Hinterfersen fuchsrot behaart. Fliigel am AuBenrande schwach ge- thermen Charakters, in Weiherformen aus den Gattnngen Unionicola,
braunt, Adern und Fliigelmal gelbrot, Fliigelschiippchen schwarz. Piona, Hygrobates, Acerc-ua, Limnesia, Diplodontus, Brachypoda, Arrhe8-9,5 mm lang. Dem ~ Ahnlich. Gesicht etwas 111.nger.nrua, Hydrochoi·eutes und Eylais.
mehr gelblich und nur seitlich schwarz behaart. 2. Gei13elglied d
Wahrend einiger kurzer Sommerreisen durch den Harz 1910 und
Fiihler fast doppelt so lang wie das 3., aber etwas kiirzer als d
1911 untersuchte ich dort insbesondere die Hydracarinenfauna der Bac:he.
3. und 4; zusammengenommen. Hinterleib schmal, lang gestreckt, i
Moos-und Algenpolster, wie sie in den rasch flieClenden, meist wenig
Skulptur und Punktierung dem ~ sehr 11.hnlich, auch hier sin tiefen Bil.chen an Steinen und Holzwerk sich befestigt finden, wnrden
die Vorder- und Hinterrll.uder der Ringe 2 und 3 tief eingedriick
in der Regel an Ort und Stelle - in eine kleine, weifie Schal'3 mit
so dal3 die Mitte stark gew/Hbt hervortritt. Die Punktierung auf de Wasser gebracht - auf ihre .Milbenfauna durchmustert . .Aturoa 8caber,
W0lbung ist stll.rker als beim ~ ; die struppige Behaarung am Grun
die Megapua-, H ygrobatea-, Sperchon- nnd Atractidea-Formen etc.,
der niedergedriickteh EndrAnder besteht our ans wenigen Hirche
tonnten dann, soweit sie das Pflanzengewirr verlassen liatten und am
Die Beine sind schwarz gefll.rbt, auch die Tarsen scheinen am End
Boden der Schale krochen (wie Sperchon und .Atractidea), oder am
nur wenig brli.unlich durch.
Randa in zappelnden Bewegungen sich abmiihten (Aturu:t, Megapua),
Diese Art, die im ll.uBerenHabitus an A. fulvago Chr. erinne
mlt der Pipette au sgefangen werden. Andere Arten wurden mit Hilfe
ist <lurch die tief eingedriickten Hinterleibsringe 2 und 3, die struppi
tines steifen, weiClen Glasborstenpin sels aus den Blattwiri k~ln un d
Behaarung am Gruode der niedergedriickten ,HinterrAnder der Rio
111derenversteckten Teilen der Pflanzen herausgeholt. Aris dero Wr.cser
2 bis 4 und die eigenartige Behaarung des Gesichts ausgezeichn
gehobeue Steine beherbergten eng angeschmiegt in Ritzen und Lochern
und meines Wissens noch nicht beschrieben. Ich m0chte sie als e· lbrer Oberflache, namentlich an der dem direkten Wasserstro _me abgeBindeglied zwischen der Gruppe der A. fuloago Chr. und der A. humili, kehrten Seite Hygrob ates-, Sperchon- und Lebertia-Arten, die nu.r mfihImh. ansehen und sie wegen der struppigen Hinterleibshaare i
am und nur mit Hilfe des Glaspinsels eingesammelt werden kcnn t,an.
- System neben A. aeti,gera Alfk. stellen. Sie diirfte mit der mir n
Daneben fanden sich in vielen Fallen rote und graue Lai chmas 11e
n als
aus der Beschreibung bekannten A. reclamata W. A. Schulz (coar
•che Polster sowohl an Steinen als auch zwischen den Bliittern von
J. Per.) ans Siid-Frankreich nahe vtirwandt sein.
.
rontinalis.
Es liegen 8 ~ und 3
vor, die der bekannte Blattwespe
Ein bei naherer Betrachtung eigenartiges Bild - d. h., wenn man
forscher E. Enslin,
dem zu Ehren die Art benannt wurde, b · amUfer liegend ins Wasser sah - bot die Oberseite der nahe dem
Karlstadt a. Main in der Nii.he von Wiirzburg, in einem geologisch, Ufer im Bache liegenden, in nur geringer Rohe vom Wasser iiberzoologisch und botanisch bemerkenswerten Gebiete auf Helianthemo.
1plllten, kah~en, mit Moosbiiecheln nicht bewachsenen Steine. Auf
chaoiaecistus sammelte. 2
wo.rden am 29. Mai, die iibrigen Tie
1) Abh. Nat. Ver. Brem. 1883, v. 8, p. 31-37 .
am 1. Jani 1920 g~fangen.
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